



















































































































































He was dressed in a suit of soft white silk, with a rough cloak carelessly 
slung over his shoulders, with belt and fastenings united. In the light of 
the lamp against which he was leaning he looked so lovely that one might 
have wished he were a girl; and they thought that even Uma no Kami’s 
“perfect woman,” whom he had placed in a category of her own, would not 








　「one might have wished he were a girl」（人は、彼が女だったらよかったの
に、と願ったかもしれない）とあることから、（ 1 ）「男である相手を女にして






He was wearing several soft white singlets with an informal court robe 
thrown loosely over them. As he sat in the lamplight leaning against an 
armrest, his companions almost wished that he were a woman. Even the 
“highest of the high” might seem an inadequate match for him.







Over soft, layered white gowns he had on only a dress cloak, unlaced at 
the neck, and, lying there in the lamplight, against a pillar, he looked so 
beautiful that one could have wished him a woman. For him, the highest 
－ 30 －









Sur une robe blanche d’étoffe souple, il s’était contenté de jeter 
négligemment une casaque aux cordons dénoués et, nonchalamment 
accoudé, à la lueur de la lampe, il était si charmant que l’on eût aimé le 
voir sous les traits d’une femme. Pour celui‒là, aucune, l’eût‒on choisie 
au‒dessus de la classe la plus élevée, ne semblait devoir être assez 





























































































































 Susan Bassnett and Andre Lefevere, Translation, History and Culture. （Pinter, 1990）












































へ―」（「物語研究」 2 、2002年 3 月　→『恋する物語のホモセクシュアリティ　宮廷社会と権力』
第 1 部 1 「権力再生産システムとしての〈性〉の配置『とりかへばや物語』をめぐって」（青土社、
2008年）















































Royall Tyler, “The Tale of Genji: A New Translation and a New Book”
（ペンギン、プトナム社インターネットサイトhttp://www.penguinputnam.com/static/packages/
us/taleofgenji/essay.html）（二〇〇四年十一月現在）原文 “… someone like me now has superb 
modern editions, punctuated and annotated in accordance with eight hundred years of 
scholarship, to help make an accurate translation possible after all. There is still plenty of 
room, though, for choice and interpretation. Every word, every sentence oﬀ ers a range of 
possibilities among which I had to thread a path, guided by my own conception of the text. 






















▽ ウェイリー英訳　Arthur Waley, The tale of Genji: The Arthur Waley translation of Lady Murasaki's 
masterpiece with a new foreword by Dennis Washburn. （Tuttle, 2010）
▽ サイデンステッカー英訳　Edward G. Seidensticker, The Tale of Genji. （Tuttle, 2007）
▽ タイラー英訳　Royall Tyler, The Tale of Genji. （Penguin Books, 2003）






安文学研究・衣笠編」 7 、2016年 3 月）でとりあげた。参照を請う。
＊討論要旨
　村尾誠一氏は、「女にて見る」をめぐる翻訳の事例から、具体的にはどのようなバイアスを読み取る
ことができるのか、と質問した。発表者は現在の研究状況を踏まえ、次のように回答した。当初は国や
言語、時代によって「女にて見る」の解釈が分かれるのではないかと予想されたが、実際に調べてみ
ると、一人の翻訳者が訳を重ねるごとに解釈を変更している谷崎潤一郎のような例や、場面に応じて
異なる訳を当てている例があった。そうだとすれば、「女にて見る」をどのように翻訳するかという問
題は、最終的には翻訳者の個性の問題に還元されてしまうのかも知れない。しかし、それでも何らか
の傾向を読み取ることができるのではないかという考えに基づき、調査を続行しているところである。
発表者は以上のように回答して、質問については今後の課題としたい旨を述べた。
